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The quality of secondhand clothes is often a topic of concern around promoting the recycling of 
clothing. In this study, we performed investigations and experiments to examine the physical condition 
of used clothes. We first collected vendor comments related to the quality of products offered from 
online used clothing stores, auction sites, and flea market smartphone applications. We also conducted 
an online survey to investigate the quality sought by buyers of used clothing. The results show that 
consumers desire used clothing without a highly used or worn feel, referring to both visible changes 
such as discoloration and non-visible changes such as texture and tactile sensation. From these findings, 
we attempted to develop a method for quantifying changes in the appearance of used clothing. We used 
polo shirts worn for 1 or 2 years as test specimens, and measured discoloration and changes in 
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smoothness（using a KES friction tester to measure changes in surface friction coefficient）due to 
use.
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のかも書かれてあった。図 2-2-2に汚れの部位を示す。汚れのついている場所は「前（おなか・





























開アンケートとした。回答者数は 115人、性別は男性が 24％、女性が 76％であった。年齢は









































2012年から 2014年までに購入され 2015年まで着用されたものと、比較として 2015年購入
で未使用のものを用いた。黒ポロシャツは 2013年と 2014年に購入され、2014年まで着用さ






花田 美和子 使用済み衣料の外観と布地の表面特性について 25
の外観を、表 4-1-1、表 4-1-2に諸元を示す。
4．2　方法
測色には分光測色計 CM-600d（コニカミノルタ製）を用いた。標準光源 D65, 10°視野の条



















組成＼購入年 2012 2014 2015（未使用）
綿 75% 76% 76%
ポリエステル 22% 22% 22%
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図 4-3-1　白ポロシャツの L*値 図 4-3-2　白ポロシャツの a*、b*値
図 4-3-3　黒ポロシャツの L*値 図 4-3-4　黒ポロシャツの a*、b*値
表 4-3-1　　白ポロシャツの L*a*b*値
L* a* b*
前身頃 後身頃 前身頃 後身頃 前身頃 後身頃
2012 88.79 89.19 0.57 0.49 -2.89 -2.86
2014 90.38 90.28 0.61 0.65 -3.72 -3.75
2015（未使用） 96.45 96.18 0.60 0.68 -4.15 -4.53
表 4-3-2　 黒色ポロシャツの L*a*b*値
L* a* b*
前身頃 後身頃 前身頃 後身頃 前身頃 後身頃
2013 0.09 0.09 0.68 0.66 0.16 0.16
2014 0.05 0.05 0.37 0.37 0.09 0.09
花田 美和子 使用済み衣料の外観と布地の表面特性について 27
と後見頃とでは、L*a*b*値に大きな差は見られなかった。













































WARP WEFT WARP WEFT
2015（新品）
ave 1.73 2.06 0.71 3.78
SD 0.24 0.19 0.20 0.76
2014
ave 1.88 1.96 1.20 4.40
SD 0.13 0.08 0.41 2.46
2012
ave 1.97 1.92 1.34 1.42
SD 0.08 0.05 0.09 0.22
図 5-3-1　白ポロシャツの購入年と表面摩擦特性値（たて方向）
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